



Dynamic Properties of Compacted Cohesive Soils for Use in 
Evaluating Seismic Slope Stability of Earthfills 
伊藤祐仙・大根義男・成田国朝・奥村哲夫
Hisanori ITOH， Yoshio 0聞E， Kunitomo NARITA，叩dTetsuo 0即MURA
ABS百且GT:The effects of compaction conditions， density and water content， and 
pre-compression stress history on dynamic strength and deformation properties， 
modulus of rigidity (G) and damping factor (h)， of compacted cohesive soils 
were investigated through cyclic triaxial tests， and discussions冊目阻.deon 
their use in evaluating seismic failure and slope stability of earthfills. 
A fe曹 conventionalpractical formulae were proposed in these element tests of 
esti阻 tingthe undrained cyclic strength and the dynamic modulus of rigidity 
through ordinary static compressive strength回ddeforI臨tion即 dulus. FEM 
dyna皿icres卯nseanalysis was then conducted for a皿叫eleart.旺illto know 
pre-compression effects on the response be凶.vior，distribution of rigidi ty and 
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G~σ関係(D値95%，dry) 
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図~3 は、代表的に試料 H について、締固め状態
(密度。含水比) が G~σ 関係に及ぼす影響を調べ













乾燥密度 ρd (g/cm') 含水比 w(目)
F 1. 764 (0値目再) 10.4 (dry) 
G H ( 1 ) 13.1 (opt) 
E 
( 1 ) 16.7 (wet) H 1 
I l匂820 (0値98弘) 13.1 (opt) 
E J 1.870 (D値95目) 9.8 (dry) 
lV K 1. 789 ( 1 ) 6.7 (11 ) 
V L 1.865 ( 1 ) 6.7 (11 ) 
VI M 1.843 ( 1 ) 7.3 (11 ) 
表~2
締め固めた土の動的性質と盛土の地震時安定性開価について


























結合力が一軸圧縮強度 Quに反映されると考え、 G 
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(b) Es 自~w関係























園 6 G， Es 目 ~qu 関係



























































国一 8 ~('Y)， ヮ('Y)~γ 関係
15 
トγ==10百τ---"'一一一→
剖 | ρ 合一一---A-一一一一一世辺101
翼1 ←→一一-0-
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0.1 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10 
拘束圧 σ (kgf/cmZ) 
間 10 h~σ 関係




















































乾燥密度 ρ. (g/cm') 含水比 w(同)
A 1.865 (D値何百) 9.0 (dry) 
B H ( 1 ) 11. 0 
I C 1/ ( 1 ) 12.6 (opt) 
D 1 ( 1 ) 14.0 
E 1. 963 (D値97覧) 12.6 (opt) 
F 1.764 (D値何時) 10.4 (dry) 
E G 1/ ( 1 ) 13.1 (opt) 
H 1/ ( 1/ ) 16.7 (wet) 
E J 1.870 (D値95%) 9.8 (dry) 
lV K 1.789 ( /1 ) 6.7 (/1 ) 








2.0 4.0 6.0 
(kgf/cm2) 拘束圧 σJ
図 11 σd2日，_Uc' 関係



























する。 図一15は、代表的に試料 1， rについて供試
体作製時の含水比wの影響を調べたものであり、拘
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韓国め度 D値 制
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G/G目=1/(1+γ/γr) ・・・・・・ (3) 































p .~l. 40 Ckgf/c図')










τd = 0.227 + 0.161 ・(Jc .00 (5) 
正規庄密領域:










供試体 G， m p. γ= n ho 
F(不飽和，OC) 1050 0.38 1. 40 F( J/ ，NC) 1000 。固51
F ( 1 ，J/) 100日 0.51 L80Xl0-' 0.38 
F(飽和，OC) 160 0.35 0.162 
F( 1 ，NC) 811 。巴63 0.62 







0.1 0.3 日.5 1. 0 3.0 5.0 
(kgf/cm') 。
関 21 τd~ Ucヲ関係
山山i!l0.0 -0.1 
協主主，，0.1-0.2 









盛土中心の結果(a 図)を見ると、 H~τdmax 関係
は、堤I買に向かうほど τdma x値が低くなる傾向がみ
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